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出所：Engeström, Y.（２００１）“Expansive Learning at Work : Toward an Activity Theoretical Reconceptualization,” Journal of
















































































































































































































































































































































































１４ Chesbrough（２００６） 邦訳書, pp.２８―３０.
１５ 経済学者ケネス・アローによって論じられた情報のパラドックスあるいは情報の非対称性（ibid ., pp．１６８－１６９）。cf．）
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１６ ibid ., pp.８６―８７,１６８―１６９.
１７ ibid ., pp.１６７―２０２.
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